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Darkness and Light in Piano Works of Olivier Messiaen
Megumi Saito

































































uit」、「日の出 lever de soleil」、「朝 matin」、「正午
（午後 0時）midi」、「日没 coucher de soleil」など時
間や太陽の動きを示す言葉（フランス語）がスコア















































部 : 氷河への登り道、第 1クプレ : キバシガラス
とワタリガラスの歌声、キバシガラスとイヌワシの
飛行、アンティストロフ : サン・クリストフ山の





















表 1　鳥のカタログ Catalogue d’oiseaux（1956-58）
第 1巻　（1）キバシガラス　Le Chocard des Alpes　（2）キガシラコウライウグイス Le Loriot
　　　　（3）イソヒヨドリ Le Merle bleu
第 2巻　（4）カオグロヒタキ Le Traquet Stapazin
第 3巻　（5）モリフクロウ La Chouette Hulotte　（6）モリヒバリ L’Alouette Lulu
第 4巻　（7） ヨーロッパヨシキリ La Rousserolle Effarvatte
第 5巻　（8）ヒメコウテンシ L’Alouette Calandrelle　（9）ヨーロッパウグイス La Bouscarle
第 6巻　（10）コシジロイソヒヨドリ　Le Merle de roche
第 7巻　（11）ノスリ La Buse variable　（12）クロサバクヒタキ Le Traquet rieur
　　　　（13）ダイシャクシギ Le Courlis cendré（括弧内の数字は曲の番号を示す。以下同様）











































構造は第 1部 : ルフラン（夜）、第 1クプレ（恐怖





























前 0時、午前 3時（2回）、午前 6時、午前 8時、




前 0時・午前 3時）、第 1部（午前 3時）、第 2部
（午前 6時）、第 3部（午前 8時・午後 0時）、第 4
部（午後 5時）、第 5部（午後 6時）、第 6部（午後











唱と鳥たちの歌、午後 4時 : 砂漠とヒメコウテン
シの歌声）、コーダ（午後 6時頃 : ヒバリの喜びの































ス）、第 2部（午前 10時 : コシジロイソヒヨドリ
の歌声）、第 3部（石の亡霊たちの列）、第 4部（午


















































（A : 波と鳥たちの歌）、第 2部（B : 水）、第 3部
（C : 夜と霧）、第 4部（A’ : 警報サイレンと鳥たち
の歌）、コーダ（ダイシャクシギの歌声）となる。
時間帯に関する言葉は序文の最後に「寒い深夜








































色、第 3曲は青、第 4曲は金色、第 5曲と第 6曲は
黒、第 7曲は橙色、第 8曲は灰色、第 9曲は緑、第





5曲と第 6曲は森、第 7曲は池と沼、第 8曲は砂漠、























（1）－　（2）金　（3）青　（4）緑 赤 金 橙 紫　（5）黒 茶　（6）黒　（7）薔薇 橙 紫 黄 赤





































































































































































（第一層）avec un peu de pédale,  sourdine seule,  sans sourdine.
（第二層）la nuit,  la peur.
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Summary
　This article predominately discusses the piano work of Catalogue d’oiseaux （1956-58） of Olivier Messiaen （1908-92）.　Cat-
alogue d’oiseaux contains thirteen movements.　I. Le Chocard des Alpes, II. Le Loriot, III. Le Merle bleu, IV. Le Traquet Sta-
pazin, V. La Chouette Hulotte, VI. L’ Alouette Lulu, VII. La Rousserolle Effarvatte, VIII. L’ Alouette Calandrelle, IX. La Bous-
carle, X. Le Merle de roche, XI. La Buse variable, XII. Le Traquet rieur  and XIII. Le Courlis cendré.    
　It presents many ‘birdsongs’ and other aspects of nature : water （waves, sea, ponds, swamps, rivers, fog）, sky, wind, cliffs, 
fields, flowers, mountains, stones, rocks, desert and other geological elements.  
　In La Chouette Hulotte, L’ Alouette Calandrelle, La Rousserolle Effarvatte, Le Merle de roche and La Courlis cendré one can hear 
the music of the night ; whereas in La Traquet Stapazin and La Rousserolle Effarvatte, one can hear the music of the sunrise 
and sunset.　These movements vividly juxtapose the contrast between darkness and light.
